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ABSTRACT 
The chemical structures and antimicrobial activities of vancomycin and teicoplanin， and 
bacterial resistance to them were reviwed. Clinical problems on detection or treatment of 
the glycopeptide antibiotics-reistant strains were discussed. Contents of the articles are as 
follows: (1) Introduction， (2) Structures of vancomycin and teicoplanin， (3) Antimicrobial 
mechanism of glycopeptide antibiotics (GPs)， (4) Effects of GPs on gram-positive bacteria， (5) 
Mechanism of resistance to vancomycin and teicoplanin， (6) Detection of GPs-resistant 





































































































































Staρhylococc附 aureus 1，353 
Coagulase(一)Staphylococci 713 
Streptococcus faecalis 464 
Other Streptococci 483 
Clostridium dijficile 136 
Clostridium ρe1'プシingens 128 
Other Clostridia 24 
Anaerobic cocci 58 
ProPionibacterium ac幻自 24 
Listeria monocytogenes 26 
Corynebacterium jeikeium 105 
Nocardiaαsteroides 12 
L. lactis， L. oenosなど)は VCMに市t'性で、あっ


























施設数 Vancomycin Teicoplanin 
16 0.03-8 0.03-8 
15 0.03-.:10 0.05-32 
12 0.12-8 0.03-3.1 
7 0.2-3.1 0.008-3.1 
7 0.06-3.2 <0.007-3.2 
6 0.2-6.4 0.02-3.2 
2 0.2-3.1 0.02-1.6 
2 0.02-0.5 0.02-0.25 
4 0.8-1.6 0.4-1.6 
1 0.1-1.6 0.2-1.6 
2 0.2-1.6 0.1-3.1 
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b)Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (1986)で、はL.delbrueckii subsp.lactisと命名
c) American Type Cu1ture Collectionより供与された保存株
d)R: VCM-耐性、 S:VCM-感受性
e)Colman and Efstratiou (1987). editoria1. J Hosp Infect 10，1-3. 
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菌 種 株数 材料 VCM-感受性 報告者 (文献)
P. acidilactici 6 ヒト臨床材料 R(> 1，024) Riebel et al. (68) 
Pediococcus spp. 3 ヒト糞便 Ra) Rouff et al. (72) 
Pediococcus spp. 3 ヒト材料 R Colman Efstratioub) 
Pediococcus spp. 26 ヒト材料 R Facklam et al. (18) 
Pediococcus spp. 12 ヒト以外の材料 R Riebel et al. (68) 
Erysipelothrix spp. 5 臨床分離株 R(>25) Gorby Peacock (27) 
a)R:VCM-耐性，かっこ内はMIC(μg/mO
b)Colman and Efstratiou (1987). editorial. J Hosp Infect 10，1-3. 
表5.臨床材料より分離されたGPs-耐性enterococci
菌種 株数 材料 VCMa) Tcpa) 報告者 (文献)
E.faecalis 15 種々臨床材料 み512 >64 Uttley et al. (89) 
E.faecalis 3 種々臨床材料 128 8-64 Alonso et al.b) 
E.faecalis 1 意1{毎 孟128 Reguera et al. c) 
E.faecalis 3 血液、尿 32-64 孟0.5 Sahm et al. (73) 
E.faecalis 1 尿 256 16 Shlaes et al. (78) 
E.faecalis I 血 液 1，024 Bingen et al. (5) 
E.faecium 27 種々の臨床材料 ~512 >64 Uttley et al. (89) 
E.faecium 4 糞便 主512 注64 Leclerq et al. (48，49) 
E.faecium 1 血 液 1，000 主64 Shlaes et al. (76) 
E.faecium l 尿 32 0.5 Williamson et al. (93) 
E.faecium 1 脹 膜 32 0.5 Lutticken et al. (51) 
E.faecium 意リ {毎 註128 Reguera et al. C) 
E.faecium 1 不 詳 >256 32 Handwerger et al. (33) 
E.avium 3 種々の臨床材料 ~64 主64 Uttley et al. (89) 
E.gallinarum 1 血 液 16 1 Kaplan et al. (44) 
Enterococcus spp. 5 小児糞便 R Green et al. (24) 
a)MIC(μg/mO 
b) Alonso et al.(1989) Abstr. 4th Eur Congr Clin Microbiol. p.175. 



















蘭 種 株数 材料 VCMa) Tcpa) 報告者(文献)
S.aureus 106 臨床材料b) SC) S 制apleet al. (52) 
S.aureus 169 臨床材料b) S S Gorzynski et al. (28) 
S.aureus 147 腹膜透析患者 S Leme et al. (50) 
S.eρidermidis 30 種々の臨床材料 2-16 Cherubin et al. (12) 
s.ψidermidis 8 敗血症，心内膜 10-20 Tuazon & Miller (88) 
炎、骨髄炎血液
S.eρidermidis 1 pacing-wire先端d) 2 16 Wi1son et al. (94) 
s.ψidermidis 1 腹 1葉 炎 1.6 12.8 Grant et al. (29) 
S.eρidermidis 1 敗 血症 16 Espinouse & Chomarat (17) 
S. haemo lyticus 8 腹 1莫 j又ζ 2-8e) 16 Schwalbe et al. (75) 
S. haemolyticus 2 敗 血症 16 Espinouse & Chomarat (17) 
CNSfl 12 健康人体表 0.8-1.6 12.8-25 Grant et al. (29) 
CNS 2 敗 血症 10 Calain et al. (9) 
a)MIC(μg/ml) ， b)DMPPC， PCを含めた薬剤に多剤耐性蘭
C)S:感受性 d)心意中隔欠損手術後、 TCP予防投与中






















































た川 UttleyらはE.faeciu1匁 2株の GPs耐性の
伝達について報告している89) GPs耐性因子を持
つ 2株はいずれも 3ないし4つのプラスミドを持
ち，そのうち 1つがVCMr，Tcpr， EMr， cprの
24MDプラスミドであり， resipientのE.faecalis
















Donors 伝達因子 DNAの所在 Recipients 伝達方法 文献
E.faecium VCM-耐性 plasmid E.faecalis ]H2-2 xa) 48 
E.faecalis BM4110 × 
E.faecium 接合 48 
E.faecium VCM&TCP-耐性 精製plasmid Streρ.sanguis Challis 形質転換 48 
E.faecium VCM&TCP-耐性 plasmid E.faecium BM4107 接合 49 




E.faecium VCM…耐性 plasmid Staρhylo.aureus × 
Bacillus subtilis × 
E.faecalis VCM-耐性 40kbp plasmid E.faecalis Reguerab) 
a)伝達できなかった
b)Reguera et.al. (1989). Abstr. 4th Eur Congr Clin Microbiol. p.275. 
( 2 )耐性遺伝子がプラスミド以外に存在するという報告
Donors 伝達因子 Plasmids Recipients Transconjugants 文献
E.faecium D399 VCM&TCP-耐性 E.faecalis ]H2-2 VCMr，Tcpr 76 
plasmid(一)
E.faecium VCM&TCP-耐性 24MD-plasmid E.faecalis ]H2-2 24MD plasmid 89 
(VCMr，Tcpr，EM'，cpr) 
しかし， cured variantはVCMS，TCpS，EMS，CpSのplasmid(十)
E.faecalis VCM&TCP-耐性 40MD-plasmid E.faecalis plasmid(一) 89 
(VCMr， Tcpr，EMr) 
































































まちである 78)93) Shlaesらは E.faecalisA 256を
用いて， TCPを徐くすべての GPsが，さまざまな
程度のself-resistanceを誘導すると報告した閣















を抗原とする抗体は L.mesenteroides， L. citreum， 









































1987年に発表された National Committee for 



















































































13株がゲンタミシン (GM)耐性 (MIC;1，000μg/ 
ml)で，ストレプトマイシン (SM)にはお株すべ






























ABPC CP CPF CLDM EM F A RFP TC TMP GM (HL) 
(>8) (>8) (>4) (>1) (>1) (>4) (>2) (>2) (>2) (>1，000) 
E.faecalis 15 O 13 1 15 15 12 3 15 15 
E.faecium 27 27 25 6 27 26 21 23 25 25 
E.avium 3 2 O O l 1 3 l 2 1 
Total 45 29 38 7 43 42 36 27 42 41 
(%) (100) (64) (84) (16) (96) (93) (80) (60) (93) (91) 
a) ABPC : ampici1in; CP: chloramphenicol; CPF: ciprofloxacin 
CLDM : clindamycin; EM: erythromycin; F A : fusidic acid; RFP: rifampin 









































生合成を阻害する8) In vitroでは enterococci，
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